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Focusing on Patient Insights and Ethical Considerations  
in Clinical Nutrition Education
Yasuko Fukuda
Department of Food Sciences and Nutrition, School of Human Environmental Sciences,
Mukogawa Women’s University, Nishinomiya 663-8558. Japan
Abstract
In consideration of the current medical practice, clinical ethics are helpful and necessary to all medical 
staff members, including nutritionists and dietitians. However, students studying clinical nutrition have few 
opportunities to be exposed to real clinical settings or clinical training, without which they cannot understand 
the feelings and thoughts of patients．Therefore, we tried to incorporate opportunities for clinical exposure 
into administrative dietitian education, with a focus on patient insights. We have been providing diversified 
opportunities for students to participate in the clinical activities in hemodialysis clinics and to design hemo-
dialysis regimen-based diets for patients. Fortunately, these changes in motivation and focus on patient in-
sights have been well received; leading the students for 3 consecutive years to win the prize in a hemodialy-
sis dietary recipe contest which is open to the public. From the outcome of these experiences, we believe that 


























































































































2011 年度から 2013 年度の間に，筆者の臨床栄
養学研究室に配属された，本学生活環境学部食物
栄養学科 4 年生 17 名（2011 年度 6 名，2012 年度














































10 点満点法の VAS（Visual Analogue Scale）式回
答による「食事に対する満足度」の結果は，原因疾
患が糖尿病である DM 群 28 名（男性 19 名，女性
9 名：6.6 ± 3.0 点）と，糖尿病以外の NDM 群 29








（p<0.05）．血清リン高値群 41 名（男性 24 名，女
性 17 名：血清リン値 5.6 ± 1.0mg/dl）の方が，基




期群 11 名（男性 6 名，女性 5 名：72.5 ± 6.1 歳）と，
65 歳未満である成人期群 45 名（男性 27 名，女性
18 名：52.0 ± 11.1 歳）では，クレアチニン値は，















78%（7 名／ 9 名中），たんぱく質，リンに関する
もの 89%（8 名／ 9 名中），カリウムに関するも
の 100％（9 名／ 9 名中）であった．
夏バテのイメージは，食欲がないと回答した患
者が 11 名中 6 名（55%）と最も多く，夏になると
食べたくなる味付けは，「あっさり味」と回答した































































































































































































































































































透析曜日 月 火 水 木 金 土 日
出身地 都道府県 時間帯 ： ～ ：
図 2　クイズ「透析食において注意が必要な栄養素等についての理解度」の一部（2013 年実施 ）




（左から 2011 年：海外のお家ごはん，2012 年：透析日でも食べられるお手軽メニュー，2013 年：夏
バテ予防メニュー）
受稿日　2014 年 9 月 12 日　　受理日　2014 年 11 月 20 日






































Improvement of Experimental Methods of Function of the Saliva in 
Elementary School Science
Kenji Kaneko, Arisa Taniguchi
Department of Education, School of Letters
Mukogawa Women’s University, Nishinomiya 663-8558, Japan
Wakigami Elementary School, Gosyo 639-2243, Japan
Abstract
In the science class, sixth grade students learn about the digestive function of the human body in the unit, 
“Structure and functions of the human body”. Students learn about the digestive function through the experi-
ment of starch resolution by saliva. However, this method of experiment has several problems such as stu-
dent’s resistance toward the experiment, instability of the results, and with low repeatability. Therefore, a 
better way conduct the experiment was. First, the problems of the original experiment were extracted by fol-
lowing the procedurs written in the science textbook. Then, an improved method was established in order to 
overcome those problems with the experiment. Finally the experiment was conducted by the improved meth-
od. As a result, it was found that this method was superior to the original method in terms of repeatability, 
student’s resistance, and simplicity of the experiment.



























































にして，K 社，K 社の別法，GT 社，T 社の 4 つ
の実験方法で行った。本研究で使用したヨウ素ヨ
















Fig. 1.　Results of experiment by Method 1
Method 1 の実験結果の例を Fig. 1 に示す．














試験管を 2 本用意し，それぞれの試験管に 1.5cc
のデンプン水溶液を入れ，一方の試験管に，唾液




Fig. 2.　Results of experiment by Method 2











唾液をしみこませ，1 本の試験管に 3 滴しぼり出
す。脱脂綿に水をしみこませ，もう一方の試験管
に 3 滴しぼり出す。両方の試験管を軽く振り，液
を混ぜた後，体温 36℃ぐらいの湯に 10 分間つけ 
る。両方の試験管に，ヨウ素ヨウ化カリウム水溶

















Table1.　Evaluation of each Method
Method 1 2 3 4
（
resistance
抵抗感） 3 1 1 1
（
easiness
簡易性） 4 3 3 3
（
repeatability
再現性） 3 4 3 4
（
total
総合評価） 10 8 7 8








りにある物で準備はしやすい。1 人 2 枚のアルミ



















































































人 1 グループ程度の班でも 1 度に作ることができ
るので，小学校の理科設備でも十分に対応できる。

























































結果，3 人の学生は 3 回とも全てねらい通りの実
験結果であり，特に高い再現性を示した。3 人の
学生が行った実験結果の例を Fig. 4 に示す。





























2）  渥美茂明，笠原恵，日本生物教育学会第 80 回全
国大会研究発表予稿集，63（2006）
3）  立石佳史，TOSS ランド（http://dp14018272.lolipop.
jp/rika/hito/daeki.htm）（2014 年 10 月 31 日アクセス）
4）  大隅良典，岩浦章一，鎌田正裕ほか 43 名，わく
わく理科６，新興出版啓林館，大阪，34-37（2011）
5）  大隅良典，岩浦章一，鎌田正裕ほか 43 名，わく
わく理科６，新興出版啓林館，大阪，34-37（2011）
6）  日高敏隆ほか 55 名，みんなと学ぶ小学校理科 6 年，
学校図書株式会社，東京，30-33（2011）
7）  毛利衛，黒田玲子，岡崎彰ほか 19 名，新しい理
科 6，東京書籍株式会社，東京，28-31（2011）
受稿日　2014 年 9 月 12 日　　受理日　2014 年 11 月 26 日





関与因子 Mitsugumin 53 発現の検討
池　田　克　巳・根　岸　裕　子・安　井　菜穂美
（武庫川女子大学薬学部）
The Expression of Mitsugumin 53 in SHRSP・Z-Leprfa/NDmcr
Katsumi Ikeda, Hiroko Negishi, Naomi Yasui
School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 
Mukogawa Women’s University, Nishinomiya, 663-8179, Japan
Abstract
We observed changes in body weight and fat tissue organs in SHRSP・Z-Leprfa/NDmcr （SPZF） rats at 12 
and 18 weeks of age. Plasma glucose and insulin concentrations were significantly higher in SPZF than in 
WKY rats. Homeostasis model assessment-insulin resistance in SPZF was significantly higher than in WKY 
rats. MG53 protein expression in skeletal muscles from SPZF was significantly higher than that in skeletal 
muscles from WKY rats. These findings suggest that SPZF shows insulin resistance. MG53 may affect the 






























12 及び 18 週齢雄性 SPZF，WKY 各 5 例を提供し
ていただいた．SPZF，WKY は動物施設に 1 週間
馴化させたのち使用した．本研究は武庫川女子大
学動物実験委員会の承諾をえている．体重測定後，
12 時間絶食 SPZF，WKY は麻酔後，血液を下大
静脈よりヘパリン採血した．血液は静置した後，

















トを SDS-PAGE を行い，免疫染色 Anti-TRIM72/ 
MG53（フナコシ，東京，日本）を用いて行い，β
アクチンを対照とした．
統計処理：SPSS 統計解析を用いて ANOVA 後，
Games/ Howell 検定を行い，有意差は 0.05 以下と
した．
結　果
18 週齢 SPZF は 12 週齢に比較して有意に体重
増加を認め，副睾丸周囲脂肪も増加傾向を示した．
また 12 週齢及び 18 週齢 SPZF では，体重増加と
ともに内臓脂肪の著しい蓄積を認めた（Fig. 1）．
18 週齢 SPZF は血糖値及びインスリン濃度は
12 週齢 SPZF と比較して高い傾向を示した．また
12 週齢および 18 週齢 SPZF は高血糖・高インス
リン血症を示した（Fig. 2）．
18 週 齢 SPZF の HOMA-IR は 12 週 齢 SPZF と
比較して高い値を示した．これは 18 週齢 SPZF
では血糖値及びインスリン値が 12 週齢 SPZF よ
りも高い傾向
また HOMA-IR においても 12 週齢及び 18 週齢
SPZF ではそれぞれ同週齢 WKY と比較して高い
値を示し，インスリン抵抗性が認められた．また
18 週齢 SPZF では 12 週齢 SPZF と比較して有意
な高値を示した（Fig. 3）．
SPZF の筋肉組織における MG53 タンパク発現
は 12 週齢 WKY の発現量を 1 として相対的に評
























































Fig.1  Body weight （A） and epidiymal adipose tissue 
（B） in SPZF at 12（12w） and 18（18w） weeks of age. 
Values are expressed as mean±SD （n=5）. **: p<0.01 
compared with WKY rats. #:p<0.05 compared with 
SPZF at 12 weeks of age.
Fig 2.  Fasten blood parameters in SPZF at 12
（12w） and 18（18w） weeks of age. （A） Glucose 
level. （B）Insulin level. Values are expressed as 












































18 週 齢 SPZF の HOMA-IR は 12 週 齢 SPZF と
比較して高い値を示した．これは 18 週齢 SPZF





Cai らにより報告されている5）．近年 MG53 の発
現については筋肉のインスリンシグナルに関与し
ているとの報告があり，インスリン抵抗性に関し





今回の実験結果により 12 及び 18 週齢 SPZF で
は MG53 タンパク発現が同週齢の WKY と比較し
て有意に亢進していた．インスリン刺激はインス
リン受容体のリン酸化をおこし，その結果 IRS1
及び IRS2 の PI3 キナーゼ -AKT 経路を亢進する．
この経路は骨格筋のグルコースホメオスタシスを
調節する作用がある6）．Lee らは MG53 過剰発現















1）  Abate N. J., Diabetes Complications., 14, 154-174 
（2000）
2）  Odermatt A. Am J Physio Renal Physiol. 301, F919-31
（2011）
3）  Song R, Peng W, Zhang Y, Lv F, Wu HK, Guo J, Cao Y, 
Pi Y, Zhang X, Jin L, Zhang M, Jiang P,Liu F, Meng S, 
Zhang X, Jiang P, Cao CM, XiaRP., Nature., 494, 375–
379 （2013）
4）  Hiraoka-Yamamoto J, Nara Y, Yasui N,Onobayashi Y, 
Tsuchikura S, Ikeda K.,Clin Exp Pharmacol Physiol., 
31, 107-109 （2004）
5）  Cai C, Masumiya H, Weisleder N, Pan Z, Nishi M, 
Komazaki S, Takeshima H, Ma J., J. Biol. Chem., 284, 
15894-15902 （2009）
6）  Glass DJ., Curr Top Microbiol Immunol., 346, 267–278 
（2010）
7）  Lee CS, Yi JS, Jung SY, Kim BW, Lee NR, Choo HJ, 
Jang SY, Han J, Chi SG, Park M, Lee JH, Ko KG., Cell 
Death Differ., 17, 1254–1265 （2010）
Fig 3.  HOMA-IR in SPZF at 12（12w） and 18
（18w） weeks of age. Values are expressed as mean
±SD （n=5）. *:p<0.05, **: p<0.01 compared with 




















Fig 4.  MG53 protein expression in skeletal muscle 
of SPZF at 12（12w） and 18（18w） weeks of age. 
Values are relative, and expressed as mean±SD. 




























受稿日　2014 年 9 月 12 日　　受理日　2014 年 10 月 16 日













Isoflavone and protein constituents of lactic acid- 
fermented soy milk combine to prevent dyslipid-
emia in rats fed a high cholesterol diet
Kobayashi, M., Egusa, S. and Fukuda , M.






































New Diet Therapy 30（1）：3-14（2014）
　日本臨床栄養協会のこれまでの功績と，将来に
繋げるための新春座談会記録
Association of Pulse Pressure with Serum TNF-α
and Neutrophil Count in the Elderly
Eriko Yamada, Mika Takeuch, i Miki Kurata, Tsutomu 
Kazumi, Keisuke Fukuo







2014 年 1 月～ 2014 年 12 月









The impact of nutrition and glucose intolerance on 
tuberculosis development in Japan.
Seiji Hayashi, Mika Takeuchi, Kazuyoshi Hatsuda, 
Kanako Ogata, Miki Kurata, Tamaki Nakayama, Yukio 
Ohishi, and Hideji Nakamura
INT J TUBERC LUNG DIS, 18（1）：84-88（2014）
　TB is decreasing favorably; however, Japan is still 
categorized as an intermediate-burden country. In this 
regard, we aimed to identify the metabolic and nutri-
tional state risk factors for the development of TB.In 
Japan, the development of TB is still associated with 
iGT and malnutrition.
Initiation of protein association in tofu formation 
by metal ions
Yasuhiro Arii and Yasuyuki Takenaka















An inverse association between magnesium in 24-h 
urine and cardiovascular risk factors in middle-
aged subjects in 50 CARDIAC Study populations. 
Yamori, Y., Sagara, M., Mizushima, S., Liu, S., Ikeda 
K. and Nara Y.,
Hypertension Research, in press, （2014） 













Functional Food. Vol. 8, No1. p21-25, （2014）
　緑茶カテキンのヒトへの血圧上昇抑制作用に関
しての総説．
Development of an assay method to search for com-
pounds inhibiting stress-enhanced allergy.
Ishiguro, K., Okumura, M., Miyawaki, M. and Oku, 
H., 




Mechanism of the purgative action of multiﬂorin A.
Oku, H., Abe, M., Maruyama, K., Yagi, T. and Ishigu-
ro, K.,




Development of Environmental Control Method for 
Production of High Quality Hedyotis diffusa. 
Higashiuchi, K., Hisano, M., Nakano, K., Uno, Y. , 
Kuroki, S., Ishiguro, K., Oku H. and Itoh, H.,
Proceeding of the International Conference on Plant 












Isoquercitrin activates the AMP–activated protein 
kinase （AMPK） signal pathway in rat H4IIE cells. 
Zhou, J., Yoshitomi, H., Liu, T., Zhou, B., Sun, W., 
Qin, L., Guo, X., Huang, L., Wu1, L. and Gao M.,  
BMC Complement Altern Med., 14, 42 （2014）
　本研究にはラットの肝癌細胞 H4 Ⅱ E において
Isoquercitrin の脂肪沈積を抑制することを証明し，
その作用メカニズムについては Isoquercitrin の






















Cyclocarya paliurus leave extracts regulates adipo-
cyte function and protects against obesity and insu-
lin resistance. 









Induction of cyteine-rich motor neuron 1 mRNA 
expression in vascular endothelial cells 
Nakashima, Y. and Takahashi, S., 




ERK と FAK の関与が示唆された．
 
Role of lipid raft components and actin cytoskele-
ton in ﬁbronectin-binding, surface expression, and 
de novo synthesis of integrin subunits in PGE2- or 
8-Br-cAMP-stimulated mastocytoma P-815 cells.
Okada, Y., Nishikawa, J., Semma, M. and Ichikawa, 
A., 
Biochem. Pharmacol., 88, 364-371 （2014） 
　インテグリン・IIbβ3 および・vβ3 を接着分子
とする P-815 細胞の PGE2 刺激 FN との接着反応
において，脂質ラフト成分とアクチンはインテグ




Histamine synthesis is required for granule matu-
ration in murine mast cells.
Nakazawa, S., Sakanaka, M., Furuta, K., Natsuhara, 
M., Takano, H., Tsuchiya, S., Okuno, Y., Ohtsu, H., 
Nishibori, M., Thurmond, RL., Hirasawa, N., Nakaya-
ma, K., Ichikawa, A., Sugimoto, Y. and Tanaka, S.,






A mollusk retinoic acid receptor （RAR） ortholog 
sheds light on the evolution of ligand binding. 
Gutierrez-Mazariegos, J., Madendla ,E. K., Lima, D., 
Pierzchalski, K., Jones, J. W., Kane, M., Nishikawa, J., 
Hiromori, Y., Nakanishi, T., Santos, M. M., Castro, L. 
F., Bourguet, W., Schubert, M. and Laudet V.,




Different expression patterns of hepatic cytochrome 
P450s during anaphylactic or lipopolysaccharide-
induced inﬂammation. 
Moriya, N., Kataoka, H., Fujino, H., Nishikawa, J. and 
Kugawa F.,




Dynamics of the heme-binding bacterial gas sensing 
dissimilative nitrate respiration regulator （DNR） 
and activation barriers for ligand binding and es-
cape.
Lobato, L., Bouzhir-Sima, L., Yamashita, T., Wilson, 
M. T., Vos, M. H. and Liebl, U.,






子として機能することを見出し，また NO や CO
の結合においてヘムポケット内での動きをエネル
ギー的に同定した．
D06272_抄録.indd   22 2015/03/24   10:35:02
－23－
本学教員の他学術雑誌掲載論文抄録
Development of an anti-claudin-3 and -4 bispeciﬁc 
monoclonal antibody for cancer diagnosisand ther-
apy.
Li, X., Iida, M., Tada, M., Watari, A., Kawahigashi, Y., 
Kimura, Y., Yamashita, T., Ishii-Watabe, A., Uno, T., 
Fukasawa, M., Kuniyasu, H., Yagi, K. and Kondoh, 
M.,
J. Pharmacol. Exp. Ther., 351, 206-213 （2014） 
　Claudin-3 および -4 は腫瘍で過剰発現している
ことが知られており，特異的に結合するものは，
腫瘍の診断や治療に用いることができる可能性を
秘めている．今回，抗体 xi5A5 を作製して clau-
din への結合性などを検討した結果，claudin-3 や
claudin-4 には結合するが，それ以外も claudin へ
の結合性がなく，今後の応用へ期待出来る結果を
得ることに成功した．
Ferric human neuroglobin scavenges superoxide to 
form oxy adduct.
Yamashita, T., Hafsi, L., Masuda, E., Tsujino, H. and 
Uno T.,









Disulfide bonds regulate binding of exogenous li-
gand to human cytoglobin.
Tsujino, H.*, Yamashita, T.*, Nose, A., Kukino, K., 
Sawai, H., Shiro, Y. and Uno, T., （*: The authors con-
tributed equally）








Effect of cytochrome P450 2C19 and 2C9 amino 
acid residues 72 and 241 on metabolism of tricyclic 
antidepressant drugs.
Attia, T. Z.*, Yamashita, T.*, Hammad, M. A., Hayas-
aki, A., Sato, T., Miyamoto, M., Yasuhara, Y., Naka-
mura, T., Kagawa, Y., Tsujino, H., Omar, M. A., Ab-
delmageed, O. H., Derayea, S. M. and Uno T.,（*: The 
authors contributed equally）
Chem. Pharm. Bull. （Tokyo）, 62, 176-181 （2014）（※
雑誌の表紙に採用）
　酸性の薬物と塩基性の薬物をそれぞれ主に代謝






Health and Drinking: Genotyping for Alcohol Re-
lated Genes, and Merits and Demerits of Drinking.
林田真梨子・木下健司





High Performance and Straightforward Genotyp-
ing of the Cytochrome P450 2C9 （CYP2C9） and 
Vitamin K Epoxide Reductase Complex Subunit 1 
（VKORC1） Polymorphisms.
Ota, T., Hayashida, M., Iwao-Koizumi, K., Murata, S. 
and Kinoshita, K.,





Direct detection of single nucleotide polymorphism 
（SNP） by the TaqMan PCR assay using dried sali-
va on water-soluble paper and hair-roots, without 
DNA extraction.
Hayashida, M., Ota, T., Ishii, M., Iwao-Koizumi, K., 
Murata, S. and Kinoshita, K.,
D06272_抄録.indd   23 2015/03/24   10:35:02
－24－
（自然科学系）
Anal Sci., 30, 427-429 （2014）
　従来不可能であった濾紙片や生体サンプルを直
接入れた反応液での Taqman PCR 検出を，水溶紙
や一定の長さの髪の毛を用いることで可能にし
た．
Long PCR-based genotyping for a deleted CYP2D6 
gene without DNA extraction.
Ota, T., Hayashida, M., Ishii, M., Iwao-Koizumi, K., 
Murata, S. and Kinoshita, K., 
Drug Metabolism and Pharmacokinetics, 29, 283-285 
（2014）
　薬物代謝に関わる遺伝子変異のうち，CYP2D6





Synthesis and evaluation of （－）- and （+）-［11C］
galan- thamine as PET tracers for cerebral acetyl-
choline- esterase imaging.
Kimura, H., Kawai, T., Hamashima, Y., Kawashima, 
H., Miura, K., Nakaya, Y., Hirasawa, M., Arimitsu, K., 
Kajimoto, T., Ohmomo, Y., Ono, M., Node, M. and 
Saji, H.,




Synthesis and evaluation of 18F-labeled mitiglinide 
derivatives as positron emission tomography trac-
ers for β-cell imaging.
Kimura, H., Matsuda, H., Fujimoto, H., Arimitsu, K., 
Toyoda, K., Mukai, E., 
Nakamura, H., Ogawa, Y., Takagi, M., Ono, M., Ina-
gaki, N. and Saji, H.,










リン連結反応を用いた in vivo 腫瘍イメージング
に関する論文について紹介した．
Studies on the oxidative cyclization of 3-hydroxyal-
kyl-1,2,4-trialkoxynaphthalenes and synthetic ap-
plication for the biologically active natural com-
pound rhinacanthone.
Ogata, T., Sugiyama,Y.,Ito,S.,Nakano,K., Torii, E., 
Nishiuchi, A. and Kimachi,T.,
Tetrahedron, 70, 502-509（2014）




Desilylative Carboxylation of Aryltrimethylsilanes 
Using CO2 in the Presence of Catalytic Phosphaze-
nium Salt.






Diversity-oriented synthesis of caroverine deriva-
tives via TEMPO-promoted aerobic oxidative C-N 
bond formation.
Kobayashi,Y., Suzuki, Y., Ogata, T., Kimachi, T. and 
Takemoto, Y., 
Tetrahedron Lett., 55, 3299-3301 （2014）
　筋弛緩作用などを有する化合物 Caroberine とそ
の誘導体の簡易合成法を開発した．
Development of novel PET probe ［11C］（R,R）
HAPT and its stereoisomer ［11C］（S,S）HAPT for 
vesicular acetylcholine transporter imaging: A PET 









ローブ［11C］（R, R）HAPT を開発し，in vivo 評価
を行った．
Direct Condensation of Functionalized sp3 Carbons 
with Formanilides for Enamine Synthesis Using an 
in situ Generated HMDS Amide Catalyst.
Taneda, H.,Inamoto,K. and Kondo,Y.,





Hg2+-Trapping Beads: Hg2+-Specific Recognition 









Use of Tetramethylammonium Fluoride （TMAF） 
and Alkali Metal Alkoxides as an Activator for Cat-
alytic Deprotonative Functionalization of Hetero-
aromatic C（sp2）–H Bonds.







Chiral separations: Liquid chromatography. 
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7 ．審　　査　 　紀要委員会は 1 投稿論文につき，原則 2 名の査読者に審査を依頼する．査読者は論
文の総合評価について，掲載の可否の判断及び審査意見を付する．論文の採否は査読者
の評価を参考に紀要委員会が決定する．
8 ．そ の 他
　　　　　　　ａ）提出期限を過ぎた原稿は，その理由を問わず，これを受理しない．
　　　　　　　ｂ） 著者の校正は原則として 2 校までとする．校正に際しては，印刷上の誤り以外の字
句の訂正，挿入，および削除は，原則として認めない．







1） 原稿は原則として写植方式で作成する．すなわち，原稿の 1 枚がそのまま刷り上がりの 1 頁とな
るよう，図や表，写真なども，著者自身がアレンジして，原稿の中に組み込みいれておく．














5）緒言，方法，結果，考察，謝辞及び文献などの大見出しは 2  行取りとする．
6）原稿はワープロを用いて以下の要領で打つ．
i）和文原稿では　　人文・社会科学編の場合　　　　　　 1 頁 46 字× 45 行　 1 段
　　　　　　　　　ただし，縦書きが認められた場合　　 1 頁 32 字× 31 行　 2 段
　　　　　　　　　自然科学編の場合　　　　　　　　　 1 頁 22 字× 45 行　 2 段
ii） 欧文原稿では　　人文・社会科学編の場合　　　　　　 1 頁 96 字前後× 45 行　 1 段
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⒜　雑誌の場合
1 ．著者名，2 ．誌名（欧文誌名はイタリック），3 巻（和欧ともゴシック）（号），4 ．ページ（始
め－終わり）， 5 ．発行年次
なお，号と発行年次には（　）をつける．
［例］3） Mukogawa, H., Nishinomiya, S. and Mukogawa, T., J. Biochem., 57, 456-461（1994）8）武
庫川花子，武庫川太郎，栄養誌，40，1213-1215（1993）
⒝　単行本の場合
1 ．著者名， 2 ．書名（欧文書名はイタリック）， 3 ．発行所と発行場所（初版の場合は，第　
版は記さない）， 4 ．ページ（始め－終わり）， 5 ．発行年次（　）をつける．
［例］12） Epstein, E., Mineral Nutrition of Plant, John Wiley and Sons. Inc., New York, pp.187-205
（1986）
15） Geddes, R., in The Polysaccharides, ed. by Aspinall, G.O., Academic Press, London, vol. 3, 
pp.283-336（1985）
17）小林　悟，実験医学，共立出版，東京，vol. 1，pp.51-63（1987）















　例）5 ／ 8（ 8 頁の原稿の 5 頁目）
　2）細則によることが著しく困難である場合は，著者の所属する学会の方式に従っても差し支えない．
　3） 原稿は正本一部，副本二部に USB メモリーまたは CD を添え，必要事項を記入した投稿申込書
とともに提出する．
































16  P　Cent. 頭のみ  Cap.
14  P　Cent. 頭のみ  Cap.
12  P　Cent. 頭のみ  Cap.
10.5  P　Cent.  Boldface
09  P　並体
16  P　Cent.（頭のみ  Cap.）
14  P　Cent.（頭のみ  Cap.）











10.5  P 並体











　　　　Capital  Italic  Capital 
　　　　Small  Capital  Gothic  Italic 
　　　　Italic  Githic  Capital 
　　　　Gothic 
本文は句読点にする．
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